

















































The chicken meat and egg industry expanded greatly during 960’s and 970’s. However, their prices 
dropped because of a feed crisis. Since then, some of the businesses have changed to the other types of 
poultry businesses such as raising silky fowl, Nagoya-Cochin, and a native fowl named Mino ko-jidori.
The silky fowl originally used to lay 0-0 eggs per year, but through research, the national and 
prefectural poultry experimental stations succeeded in raising silky fowl which can produce as many as 
20-50 eggs per year, sometimes over 200.
On the other hand, the media led the public to believe that silky fowl’s egg production is still low and 
that its high cost is valid. 
It should be emphasized that we can use high quality silky chicks improved by the experimental stations 
in order to supply both meat and eggs of the silky fowl for all consumers.
日本における家禽フードシステム
― 烏骨鶏食文化の発生と展開 ―
































２．トーカイビゲン経営の展開 （昭和 50 年～平成 14 年）
　氏は農場を滋賀県甲賀郡に 6600 坪、2.2 ｈ a を購入、




































































　（平成 9 年～ 14 年）
　深尾氏の『岐阜に烏骨鶏食文化を育てる会』について












が平成９年（997 年） 月 0 日に烏骨鶏専門店徳兵








































































が 50 年の歴史を持ち、2000 羽、烏骨鶏の里（亀岡市）
が 2000 羽と続いている。
　経営がどの地域に存在しているかその分布図をみると
全国 5 農場は図－１に示す通り、九州に 0 農場、四
国に  農場、中国２農場．中部関西に 2 農場、関東に
6 農場、東北に３農場、北海道に３農場が分布し合計













60 円から 500 円まで分布している。これは各生産形態
を反映した価格が付けられているとみると１個あたり、
60 円、00 円、66 円、20 円、250 円、50 円 そ し
て一挙に 500 円、5 円となっている。平均すると 2













8 ～ 0 円であろう。
　１羽当たり 0 個は産卵率が ％であるが、試験
研 究 段 階 で は 0.5 ％ で 7.8 個、5 ％ で 97. 個、











































80 個という中間値でみれば中国の 20 ～ 50 個、韓国
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